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Abstract 
This research focuses on rebounded phenomenon of SLR camera intemal mirror and c1arifies the property of rebounded 
phenomenon by measuring rebounded angle of mi汀ormodels that body part加 dmi町orpart bonded. Bonded mirror model 
supported at experiment equipment is fel frely企'omhorizontal position and collided with the stopper model fixed below 45 
degrees of mirror models. Behavior of mirror model is measured by laser displacement sensor and the maximum displacement 
amount is registered. In the experiment， parameters are sωpper position， mirror model materials， kinds of adhesive飽pesused 
when mirror model is bond吋 andbonded conditions of adhesive tapes. As a result the property of rebounded amounts have 
relationship with stopper position， kinds of adhesive tapes used when mi町'ormodel is bonded and bonded conditions of 
adhesive tapes. 






























(b) The intemal mirror 
stopper Mirror 
(a) Intemal s凶 cturep山 narne
(c) F相ueof mirror disassembly (Left: Body p制Right:Mirror part) 
Fig. 1 Intemal structu問 ofSLR carnera 
Before takin!. a ohoto~oh When白eshutter button is oressed After takin!. a ohoto!!.raoh 













た光路を遮るためy軸方向に O~40mm の聞を 4mmずつ移動させる.
AID converter 
.&ii画』






(c) Bonded mirror model 
Fig. 3 Mirror model 
Laser displacement meler 
(a) Outline of experiment equipment 
Fig.4 Experiment equipment 
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Unit: mm 



































Fig.5 Bonded condition 
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ることを考えた貼り付け位置である.さらに 0.178と0.17Cで左右対称の貼り付けパターンとなっていて， 0.178 
がストッパー側に支持点を設けた場合， O.l7Cがストッパーと反対側に支持点を設けた場合である.これは既報
の研究結果から 1枚板のミラーモデ‘ルの跳ね返り量はストッパーとミラーモデルが離れる瞬間のミラーモデル先
端両端での振動挙動の影響が反映されることが明らかになっている((松本平島， 2013)，(Matsumoto and Hirashima， 
20日，2015)).そのため，ストッパー側とストッパーと反対側に両面テープを設けることでそれぞれの振動挙動が
変わり，挑ね返り量の変化が現れるのではなし、かと予測し貼り付け位置を決定した.結果として，実機と相似
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